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1.　はじめに





































Noboru kajikawa （Tottori University Junior High School）： A practice of the social studies class 
for developing the power to live in the depopulating society
要旨 —　日本の総人口は 2008 年のピークに現在減少しており，将来推計では，日本の人口は





キーワ ドー ―　人口問題，人口減少社会，社会問題 
Abstract —　Total population of Japan has been decreasing since 2008 which showed the peak. It 
is estimated that the Japanese population will decrease by 40 million in 2060. It means that Japanese 
population, which has increased steadily during the century after around 1900, would get back to the 
same level as that in ca. 1900. I practiced a class by which students can understand problems of the 
depopulation society and consider what kind of preparations are needed for them with the discussion 
among classmates, As a result of the class, most of the students were able to understand various kinds of 
fundamental matters concerning the population problems.
Key words — population problem, depopulation society, social problem
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け，1967 年には初めて 1 億人を超えたが，2008
年の 1 億 2,808 万人をピークに現在減少してい
る。国立社会保障 ･ 人口問題研究所の推計によ
ると，我が国の人口は 2048 年に 9,913 万人とな
り，1 億人を割り込み，2060 年には 8,674 万人
まで減少すると予想されている。これは，明治




つぎに，若者の数は，1970 年に約 3,600 万
人，2010 年に約 3,200 万人だったものが，2060
年にはその半分以下の約 1,500 万人になると推
計されている。また，全人口に占める若者人口
の割合をみると，1970 年の 35.0％から 2010 年
には 25.1％へと減少しており，2060 年には更に




見ると，1940 年代後半の第 1 次ベビーブーム，
1970 年代前半の第 2 次ベビーブームを経た後，
出生数は減少し，特に 1970 年代から 1980 年代
にかけて大きく減少した。その後も減少は続き，
2011年には過去最低の出生数105万人となった。
合計特殊出生率は，1947 年に 4.54 だったものが
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